


















The press forming process for carbon fiber reinforced thermoplastic (CFRTP) sheets has 
been established. Forming phenomena in press forming, and the relationship between 
forming conditions and property of the part after forming has been elucidated. The 
deformation behavior of plain woven CFRTP sheet varies according to the fiber 
direction against the die shape. With the position control of the mechanical servo press, 
the press load decreases as the temperature of CFRTP sheet in the die decreases. With 
the load control which keeps the press load during forming increases the bending 
strength of the part after forming compared with the part formed by position control. 
The cooling rate of CFRTP sheet under constant pressure influences the bending 
strength of the part. By solidifying the resin in 20 s under 5MPa the bending strength 
after forming was 733 MPa, while solidifying the resin in 4 s under the same pressure 
provides 536 MPa. Using the servo die cushion of the press machine, the side die force to 
the vertical sides of the part was applied in press forming. The heating-transferring 
equipment reduces the cooling of the heated sheet during transferring. Using the press 

































図 1 本研究で扱うプレス成形加工プロセス 
 









































































































































 熱可塑性 CFRP シートのプレス成形中の基本的な現象として，プレス荷重およびシート
温度変化を調べた．さらにプレス成形中のシートと金型表面との接触状態を，金型内部に
挿入した内視鏡によって可視化し，プレス荷重およびシート温度との関係を調べた． 
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刃を用いて，図 9 に示すように，板厚 3mm の熱可塑性 CFRP をトリミングすることがで
きた．トリミングにかかる時間は数秒程度で，せん断は短時間成形に適した方法である．
切り口形状は，せん断面と破断面を持つ，Z字型であることがわかった． 



























































図 9 せん断によるトリミング 
 
 
図 10 熱可塑性 CFRPの接合方法の検討 
 
6. 結言 
本研究は，連続繊維熱可塑性 CFRP を用いたプレス成形を実践し，プレス成形における
成形現象，成形条件と成形品の特性との関係など，関連する要素間の相互関係を明らかに
した．そのうえで短時間・高品質を満足するために加熱搬送装置や金型などに求められる
機能を考察し，プレス成形に適した加熱搬送装置を開発した．また，せん断によるトリミ
ングと溶着接合法を実践し，プレスを用いた一連の成形加工プロセスを実現した． 
 
トリミング後 
切り口形状 
(a)重ね合わせ接合したシート 
バネ
ヒータ板
冷却板
ダイクッション荷重
ビーム
冷却板
(b)サーボプレスによる閉断面ビームの製作プロセス 

